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機にさらされている。そのような中，2010 年に愛知で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会
議では，生物多様性を含む自然環境保全のための保護地域の面積を全地球上の陸域で 17%，海域







































































































































































































































































































道では森林面積が急速に減少し，1886（明治 19）年に 669 万ヘクタールであったものが，1911（明
治 44）年には 497 万ヘクタールへと，25年で約 26% も減少した。それらの多くは農地を造成する
ために焼き捨てられたものであったが，その一方で，原生林から木材を取り出すための伐採も盛ん
に行われた［石井 2002］。図 1 は国有林と御料林（後に国有林に統合）における森林伐採量の推移
を示したものである。森林伐採量は第二次世界大戦があった 1940年代から急激に増加し，1957（昭












2 林業発祥地 １ 5
3 林業記念地 2
4 林業跡地
5 搬出関連 6 2





















その結果，現時点で把握されたものとして，約 30 件の林業遺産候補地の存在が明らかとなった（表 4）。















































































































































































　大雪山国立公園は 1934（昭和 9）年に指定された，最も古い国立公園の一つである。面積は 226，764ha
であり，公園の中央には標高 2，000m前後の大規模な高山植生帯が広がる，日本でも有数の原始性の高い
公園である。十勝上川森林鉄道は，公園西部に位置する，新得町北部トムラウシ地区周辺の森林開発を
目的に敷設された。1950（昭和25）年に 5，510m が新設され，8 年後の 1958（昭和 33）年には総延

























































































（ 4 ）――俵［1988］，西［2001］p. 98 を参照。
（ 5 ）――概要については，久保［2018］pp. 228−232， 
森井［1970］，西［2001］pp. 22−23 を参照。
（ 6 ）――詳細は，小林［2012］ pp. 214−244.，帯広営林
局［1966］を参照。
（ 7 ）――詳細は，上士幌町地域の宝さがしの会［2007］，




　　　　　　　　　　（データ取得： 2017 年 11 月 22 日）
Protected planet,  n.d.     「United Nation List of Protected Areas 2014」，『http://blog.protectedplanet.net/post/ 
                                        102481051829/2014-united-nations-list-of-protected-areas』（データ取得： 2017 年 11 月 20 日）
TICCIH．n.d.               「The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage」，『http://ticcih.org/about/charter/』　 
                              （データ取得：2017 年 11 月 17 日）
日本森林学会． n.d.  　「林業遺産」，『http://www.forestry.jp/activity/forestrylegacy/（データ取得：2017 年 12 月 5 日）
北海道環境生活部文化・スポーツ局文化振課．n.d. 
　　　　　　　　　　「北海道文化資源データベース」，『http://www.northerncross.co.jp/bunkashigen/』
　　　　　　　　　　（データ取得：2017 年 12 月 5 日）
畠山武道・土屋俊幸・八巻一成（編著）.  2012.   「イギリス国立公園の現状と未来―進化する自然公園制度の確立に
                              向けて」，北海道大学出版会，426pp.
北海道.        1952.      『北海道山林史』， 1095pp.



















IUCN .            2003.       2003 United Nations List of Protected Area, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: 21pp.
IUCN .        　2005.       The Protected Landscape Approach: Linking Nature,  Culture and Community, Cambridge,  
                                         UK, 270pp. 
上士幌町地域の宝さがしの会.  2007.  『十勝三股物語』，85pp.
河野哲也.      2002.     「北海道の森林鉄道　その成立と発展」『北海道の文化』，74，pp. 2-14.
小林　實.      2012.     『十勝の森林鉄道』，森林舎，301pp.
久保ヒデキ.   2018.     『定山渓鉄道』，北海道新聞社，327pp.
森井知孝.      1970.     「森林鉄道の一生13 −定山渓森林鉄道」，『さっぽろ林友』，156， pp. 76-82.
Mose, I. and Weixlbaumer, N.  2007.  A new paradigm for protected areas in Europe?  in Protected areas and regional 
                                        development in Europe,  Mose, I. eds.,  Ashgate Publishing,  pp. 3-19.
西　裕之.      2001.     『全国森林鉄道』， JTB，128pp.
帯広営林局.   1966.  　『森林鉄道』，  65pp.
武田　泉.      2002.     「十勝三股の価値は自然にだけで産業遺産としてはないのか―環境省「ふれあい自然塾」構想を
                              端緒とする地元協議とその方向性」，『北海道の文化』，74， pp. 37-45.
俵　浩三.      1979.     「北海道の自然保護−その歴史と思想−」，北大図書刊行会， 308pp.
俵　浩三.      1988.     「支笏湖の歴史」，『支笏洞爺国立公園　支笏湖　新・美しい自然公園４』，自然公園美化管理
                              財団， pp. 33-36.
土屋俊幸.      2008.     「地域制自然公園の再評価と『提言』−欧米諸国の事例から−」，『国立公園』，662，pp. 5-8
矢部三雄.      2018.     「北海道国有林の森林鉄道の開設経緯と経営方針の転換に関する研究」，『林業経済研究』，
                              70（10），pp. 2-16.
山田大隆.      2003.     「北海道の森林事業史と森林鉄道史（一）」，『北海道の文化』，pp. 89-107.
山田大隆.      2004.     「北海道の森林事業史と森林鉄道史（二）」，『北海道の文化』，pp. 77-94.
八巻一成.      2014.     「北海道における森林の開発・保護と森林鉄道関連遺構」，『歴博』，pp. 182，7-11.
八巻一成.      2012.     「ドイツの自然公園地域」，『イギリス国立公園の現状と未来―進化する自然公園制度の確立に
                              向けて』，  pp. 311-337， 北海道大学出版会.
よみがえった森記念事業実行委員会.     1995.    『森林復興の奇跡　洞爺丸台風から四〇年』，217pp.
（国立研究開発法人　森林研究・整備機構　森林総合研究所，国立歴史民俗博物館共同研究員）
（2017 年12 月12 日受付，2018 年3 月30 日審査終了）
117
This study clarified the modern meaning of forest development, which was previously implemented 
in protected areas, by examining the concept of “protection” and investigating forestry heritage that 
remains in protected areas. First, the author examined the present state of Japan’s national parks, the 
core protected area category in Japan, based on “protection” from the global perspective. Second, 
the author reviewed historical forest development, investigated forestry heritage’s present state in 
Hokkaido’s national parks as examples, and examined the meaning and issue of preserving forestry 
heritage. Results showed that Japan’s national parks were intended to be designated “highly natural 
areas to protect the ecological process” and “areas to protect characteristic features formed by 
long-term interaction between man and nature”; the former is aimed at protecting the wild natural 
environment, while the latter is aimed at protecting cultural landscapes. Previously, large-scale forest 
development was implemented in national parks, and therefore, forest landscapes resulting from such 
development are characterized as cultural landscapes, which have value as cultural heritage; moreover, 
remains of forestry facilities used for past forest development have value as forestry heritage. 
Therefore, the author investigated the present state of the remains of forestry railroads as examples of 
forestry heritage in Shikotsu Toya and Daisetsuzan National Parks in Hokkaido. Most remains were 
found in a poor state of preservation and so will disappear in the future. Because the range of cultural 
heritage is now spreading from shrines, temples, and archaeological ruins to industrial heritage, the 
forestry heritage that remains, together with cut-over areas and planted forests in protected areas, has 
significance as cultural heritage. However, preserving forestry heritage under the present protected 
area system is difficult. Because forestry heritage upholds the memory of the relationship between 
man and nature, preserving such heritage proactively plays an important role in protected areas. 
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